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３　公企業の民営化問題の発展を概観した包括的内容としては，松村 （2005），山崎 （2008），都丸 （2014） を参照のこと。




















































































































































































































のように定義されうることになる10。ここにおいて  と費用のパラメータである k の関係が確認でき
る。すなわち k ≥  において  は k の増加関数であり， k ＜  において  は k の減少関数となってい





















































れより  とθの関係が引き出されうる。すなわち  において  はθの減少関数
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Abstract
　The seminal paper of De Fraja and Delbono （1989） compared a mixed oligopoly in which there is a public 
ﬁrm and n private ﬁrms with a genuine oligopoly in which there is n+1 private ﬁrms, and then demonstrated 
that whether privatization improves welfare depends on the number of private ﬁrms under Cournot competition. 
Although, in this paper, the basic setting follows that of their model, the demand condition is modiﬁed to take 
into account product differentiation. The cost condition is assumed to be a linear function instead of a quadratic 
function. It will be shown how privatization might bring about welfare improvement based upon product 
differentiation in the general case of the number of private ﬁrms.
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